On Japan's Making the National Defense and Monetary Control : 1937-1939 by 判澤, 純太 & Hanzawa, Junta
日華事変をめぐる日本金融の「広義国防化」変換
過程と 「華北『分治』工作」の「高度国防」化，
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Junta HANZAWA*
Through the period from the Hayashi to the first Konoe Cabinet, which was estabish-
ed in July 1937,although all successive ministers of finance propagated the need of the
controlled economy, in fact, it appeared ，their economic policy protected the free eco-
nomy interests.On the other hand,the military required successive governments the stron-
ger national defense. Then, in order to satisfy the both opposite requests at the same
time, the first Konoe Cabinet wrote one scenario.
The first Konoe Cabinet after its reshuffling established the two national invest-
ment companies in China, one was located in the northern part China, and another in the
middle part both at the end of 1938.By the scenario, it was assumed that the two invest-
ment companies could absorb most of Japan’s private capital on the one hand , and on the
other hand could invest own capital in China aiming to make Japan’s military influence
prevail there.






















































































































































































































賀屋興宣（大蔵 ，吉野信次（商工 ，広田弘毅（外務）という行政テクノクラート・メ） ）
ンバーが第一次近衛政権期の「内閣改造」でこの機に退陣し，代わりに宇垣一成（外相：





































































































































































































































後述 ，チャハル事件（１・２４：後述）が前後して発生した結果 「梅津・何応欽協定」） ，























































































































１９３５年 １ 4億２６９１万円 １９３８年 ３９億７６４１万円




























1 9 ３７年 6 月 １６億４０８３万円 1 9 3 9 年 6 月 ２５億２２６２万円
１２月 ２３億 ５０７万円 １２月 ３６億７９０３万円
1 9 ３８年 6月 ２０億７４１３万円











































武，結城豊太郎，杉山元，米内光政）の四相会議決定「対支実行策 （ 北支指導方策 ）」「 」



















































































































明 （１９３９・６・１２・香港： 抗戦的真相」論文）は，蒋介石の軍事作戦が重慶への」 「

























































































（２８ 『中国最近金融史』前掲書，二九五頁 （２９）同書，二九六頁 （３０）同上．） ． ．
（３１ 『支那における金融の特殊性』千倉書房，一九四一年，二二－二三頁．）






（４０）宮下忠雄「民国以来の支那銀行業の発展 （下 『支那研究』第四九号，一九三」 ）
九年一月，一一四頁．




（４８）同書，三三三－三三四頁 （４９）同書，三三四頁 （５０）同書，三三五頁．． ．
（５１）同上 （５２）同書，三三七頁 （５３）同書，三二八頁．． ．
（５４）同書，三三〇頁 （５５）同書，三三一頁．．
（５６ 『近代日中関係の基本構造』前掲書，三九八頁．）




（６２）同書，三八頁 （６３）同上 （６４）同書，三九頁 （６５）同書，四四頁．． ． ．
（６６ 「戦時の財政 『語りつぐ昭和史』前掲書，一三〇頁．） 」




（７１）『戦う日本経済』前掲書，四〇頁 （７２）同書，四一頁 （７３）同上．． ．
（７４）同上 （７５）同上 （７６）同上 （７７）同書，四一－四二頁．． ． ．
（７８）同書，四二頁 （７９）同書，四九頁 （８０）同上 （８１）同上．． ． ．
（８２）同書，五〇－五一頁．
（８３）陸軍省軍務局は陸軍における唯一の政治に関する窓口であった（額田坦『秘録宇
垣一成』芙蓉書房，一九七三年，二四頁 ．）
（８４）梅津と東條の関係については 「岩淵辰男記録」梅津美治郎刊行会『最後の参謀，
総長梅津美治郎』芙蓉書房，一九七六年，二九四頁．
（８５）松下芳男『日本軍閥の興亡』芙蓉書房，一九七五年，五三〇頁．
（８６）「畑日誌」前掲書，一九四〇年七月一六日
（８７）「畑日誌」同，一九四〇年七月一八日
